



　Sensory-Processing Sensitivity (SPS) refers to an inherent individual difference of sensory processing or the tendency 
to be sensitive to subtle stimuli and being easily over-aroused. This study examined the relationships between SPS 
and variables about psychosomatic maladaptation (trait anxiety, mental health, psychosomatic symptoms, openness, 
and negative affective reactivity) in Japanese young adults. We examined the independent influence of a low sensory 
threshold, ease of excitation, and aesthetic sensitivity, which are sub-factors of SPS by multiple regression analyses. 
As a whole, the results of the cross-sectional survey revealed that a low sensory threshold and ease of excitation were 
negatively related to psychological health, and aesthetic sensitivity was positively related to it. Additionally, ease of 
excitation was more positively related to anxiety and psychosomatic symptoms than a low sensory threshold in multiple 
regression analyses. Each sub-factor had different influences on different kinds of psychosomatic maladaptation. It is 
necessary to explore more detailed characteristics of the sub-factors of SPS in future studies.





The relationship between Sensory-Processing Sensitivity and psychosomatic
maladaptation in Japanese young adults







Sensitivity; 以下SPS）を提唱した。Aron & 
Aron1）によると，SPSとは，感覚情報の脳内処理
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感覚閾７項目; α = .79，易興奮性８項目; α = .73，











































































HSPS-J19全体; t（575） = 5.37, p < .001, d = .45, 
低感覚閾; t（575） = 4.54, p < .001, d = .38, 易興奮性; 
t（575） = 4.22, p < .001, d = .35, 美的感受性; t（575） 







= .52），精神的健康と弱い負の相関（r = -.17），心




= .52, .62），精神的健康と弱い負の相関（r = -.27, 
-.24），心身症状と弱い正の相関（r = .24, .28）を
示し（全てp < .001），開放性とはほとんど相関が
見られなかった（r = .00, .01）。
　美的感受性は，特性不安と弱い負の相関（r = 
-.27），精神的健康と弱い正の相関（r = .34），開放






















に対する美的感受性の影響は男性（β = -.232, p < 





覚閾（β = -.152, p = .022），易興奮性（β = -.206, 
p = .002）ともに有意な負の影響を与えていたが，
女性では低感覚閾（β = -.236, p < .001）のみ有意
な負の影響を与えていた。各下位因子について男女
のβ間の差の検定を行ったところ，有意差は見られ
Table1　相関係数（全体）と平均，標準偏差（全体・男女）（全体N =578，男性n =299，女性n =278）
HSPS-J19 低感覚閾 易興奮性 美的感受性 特性不安 精神的健康 心身症状 開放性
HSPS-J19 -
低感覚閾 .87 *** -
易興奮性 .86 ***  .63 *** -
美的感受性 .31 ***  .02 .03 -
特性不安 .52 ***  .52 *** .62 *** -.27 *** -
精神的健康 -.17 *** -.27 *** -.24 *** .34 *** -.51 *** -
心身症状 .26 *** .24 *** .28 *** -.04 .44 *** -.28 *** -
開放性 .15 *** .00 .01 .51 *** -.11 ** .14 *** .02 -
全体M 84.6 30.6 35.5 18.5 48.6 13.0 21.6 30.7
全体SD 14.0 7.6 7.2 3.9 9.7 4.6 6.8 6.1
男性M 81.7 29.2 34.3 18.1 47.8 13.0 20.7 30.9
男性SD 14.2 7.6 7.4 4.1 9.9 4.7 6.9 6.2
女性M 87.8 32.1 36.8 18.9 49.3 12.9 22.4 30.4






関して易興奮性（β = .214, p < .001）は低感覚閾


















おいて，不安気分の増加（t（502） = 22.4, p < .001, 
d’ = 1.00），抑うつ性気分総合（以下，抑うつ気分）
の増加（t（502） = 36.0, p < .001, d’ = 1.61），肯















Table2　心身の健康変数を従属変数とした重回帰分析（全体N =578, 男性n =299, 女性n =278）
従 属変 数 特 性不 安 精神 的健 康 心身症状
β β β
説明変数 全体 男性 女性 全体 男性 女性 全体 男性 女性
低感覚閾 .204 *** .222 *** .183 *** -.194 *** -.152 * -.236 *** .108 * .091 .111
易興奮性 .504 *** .515 *** .477 *** -.131 ** -.206 ** -.043 .214 *** .229 ** .180 *
美的感受性 -.291 *** -.232 *** -.356 *** .353 *** .352 *** .347 *** -.046 -.010 -.101
R² .498 *** .507 *** .493 *** .205 *** .224 *** .192 *** .088 *** .087 *** .079 ***
*p < .05, **p  < .01, ***p  < .001
Table3　気分誘導前後の気分の平均と標準偏差および効果量（post-pre）
不安気分pre 不安気分post d' 抑うつ気分pre 抑うつ気分post d' 肯定的気分pre 肯定的気分post d'
全体（N=503）12.48（4.24）17.41（3.16） 1.00 21.18（6.47） 33.67（5.90） 1.61 12.28（3.49） 6.04（3.18） -1.50
男性（n=253）12.63（4.23）17.07（3.24） 0.90 21.38（6.84） 32.71（6.43） 1.40 12.34（3.61） 6.53（3.45） -1.33
女性（n=250）12.32（4.25）17.76（3.05） 1.11 20.98（6.06） 34.64（5.14） 1.88 12.22（3.37） 5.55（2.78） -1.72
注．（）内は標準偏差　　気分誘導前後の対応のあるt検定の結果は全てp<.001
  抑うつ気分pre=抑うつ性気分総合pre，抑うつ気分post=抑うつ性気分総合post




　特性不安 .188 *** .026 .156 * -.034 .213 ** .095 .062 -.049 .011 -.075 .099 -.008
気分pre(それぞれ不安, 抑うつ) .067 .064 .095 .096 .049 .043 .186 *** .179 *** .258 *** .236 *** .123 .137
Step2
　低感覚閾 .037 .106 -.054 .137 * .217 ** .000
　易興奮性 .233 *** .192 * .270 ** .074 -.031 .178 *
　美的感受性 .011 -.018 .036 -.001 -.029 .009
R² .049 *** .089 *** .044 ** .081 ** .056 *** .101 *** .049 *** .073 *** .069 *** .099 *** .035 * .057 *
ΔR² .040 *** .038 * .046 ** .024 ** .029 * .021
Step1 Step2
*p  < .05, **p < .01, ***p  < .001
　　女性
Step1 Step2 Step1 Step2 Step1 Step2 Step1 Step2 Step1













を示した（β = .137, p = .015）。男女に分けて検討
したところ，Step2において，男性では低感覚閾の
みが有意な正の関連を示した（β = .217, p = .007）
のに対して，女性では易興奮性のみが有意な正の関
連を示した（β = .178, p = .043）。HSPS-J19の各
下位因子について男女のβ間の差の検定を行ったと
ころ，抑うつ気分postに対する低感覚閾の影響は
女性（β = .000, p = .999）より男性（β = .217, p 




での分散説明率の増分は有意でなかった（ΔR²  = 






（STAI-T）が中程度の正の相関（r = .41, p < .01, 
N = 213）を示した2）こととほぼ同様な結果であっ
たと言える。また，低感覚閾と易興奮性は特性不安





相関関係を示した（それぞれr = .33, .42, .24, 全て




















































して男性では低感覚閾（β = -.152, p = .022），易
興奮性（β = -.206, p = .002）ともに有意な負の影






























































のみが有意な正の影響を与えていた（β = .137, p 
= .015）。このことは，日本において，YG性格検査
27）の「抑うつ性」との関連が，易興奮性より低感
覚閾の方がわずかに大きかった（それぞれr = .46, 
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